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Abstract 
Many observations of metal atomic layers such as Na,Fe,K,Li and Ca in the mesopause region have been conducted in many 
parts of the world including the polar region. Instead of resonance scattering lidars consisting of a dye laser and a Ti:Sapphire 
laser for observations of metal atomic layers such as Na and K in the mesopause region, we have proposed the resonance 
scattering lidar system consisting of the alkali vapor laser. The alkali vapor laser can easily realize narrow-linewidth and 
precise tuning and have potential of achieve high power in a high quality beam. We show numerical modeling studies of 


























アルカリ金属蒸気レーザは Figure 1 に示すように 3 準位レ
ーザとして動作し、励起光に D2線を用い発振は D1線で起こる。
Kの D1波長は 770.11nm、D2波長は 766.70nmである。反転分布
を作るためセルの中には K 原子と共にバッファガスを封入し、
4P3/2から 4P1/2へ高速なクエンチングを起こす必要がある。バ




ザの構成を Figure 2に示す。Kセルの窓は ARコートされ、セ
ルはヒータにより温度コントロールされる。また励起光とレー
ザ光の偏光を直交させ、偏光プリズムを使って両者を分離する。 
Figure 1 Energy diagram of potassium laser. 






した。D2線は Figure 3に示すように温度 197℃、Heのガス圧が
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Figure 3 Pump spectral profile and D2 absorption line. 
Figure 5 Output energy as a function of input energy for 
different mixing cross section (σ). 
Figure 4 Pump beam transfer efficiency. 
